
















Social workers must understand that mass media has influenced consciousness formation of 
social workers and society. So, the author investigated how the media presents the image of 
foreigners to the Japanese population, and used content analysis methods on the Asahi 
Shimbun and the Mainichi Shinbun newspapers. Articles related to three keywords were 
selected： multicultural coexistence, foreigner, and community. The results totaled 262： Asahi 
Shinbun at 164 and Mainichi Shinbun at 98. As a result, we were able to understand the 
following two points from this survey.
1. “The accounts of articles related to multicultural coexistence of foreigners in Japan” have 
increased from 2003. The discussions on revisions of the Immigration Control Act on foreign 
workers have increased articles that are concerned with labor force, foundation of life, and 
local government.
2. When the articles were reviewed, 6 categories were found： foundations of life, labor force, 
vulnerabilities, social exclusion, policy, social inclusion. It turned out that not only negative 
representations (ex. vulnerability, social exclusion) but also positive representations (ex. social 
inclusion) have been increasing
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　 1995-2003年 2004-2011年 2012-2019年* 合計
1  生活の基盤 52（25.0） 68（32.7）  88（42.3） 208（100）
2  支援の必要性 43（25.9） 66（39.8）  57（34.3） 166（100）
3  マンパワーのニーズ 26（25.0） 32（30.8）  46（44.2） 104（100）
4  政策 32（30.8） 39（41.5）  33（31.7） 104（100）
5  ソーシャルエクスロージョン  8（18.6） 17（39.5）  18（41.9）  43（100）
　（1） 社会的な姿勢の側面 11（16.4） 27（40.3）  29（43.3）  67（100）
　（2） 個人の事項に関する側面  5（13.5） 13（35.1）  19（51.4）  37（100）
6  ソーシャルインクルージョン 62（23.7） 94（35.9） 106（40.5） 262（100）
　（1） サポート 44（22.9） 73（38.0）  75（39.1） 192（100）




1995-2003年 2004-2011年 2012-2019年* 合計
　教育 20 （18.9） 39（36.8） 47（44.3） 106（100）
　情報 32（29.4） 31（28.4） 46（42.2） 109（100）
　医療 12（25.0） 17（35.4） 19（39.6）  48（100）
　災害 10（21.3） 12（25.5） 25（53.2）  47（100）
　通訳  8（17.4） 20（43.5） 18（39.1）  46（100）
　児童 14（20.0） 20（28.6） 36（51.4）  70（100）
　企業 14（25.9） 18（33.3） 22（40.7）  54（100）
　労働者  6（14.0） 17（39.5） 20（46.5）  43（100）
　国籍 19（20.2） 32（34.0） 43（45.7）  94（100）
　自治体 11（17.7） 23（37.1） 28（45.2）  62（100）












































1995-2003年 2004-2011年 2012-2019年* 合計
ボランティア 33（38.8） 25（29.4） 27（31.8） 85（100）
イベント 18（32.7） 22（40.0） 15（27.3） 55（100）
定住 10（17.9） 26（46.4） 20（35.7） 56（100）
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